













In the early stage of climate change negotiation, the European Union was recognized as an influential actor 
with the structural and directional leadership. However it was taken to the peripheral position at COP15 while big 
emitters such as US and China took initiative in the conference. Then the EU decided to change the negotiation 
strategy by strengthening the aspects of instrumental and idea-based leadership to complement the shortage of 
structural leadership, and consequently contributed to adopt the Par is Agreement at COP21. Normative elements 
in the directional leadership are very fragile compared to powerful elements consisting of the structural 
leadership especially in the case of climate change negotiations, but are necessary to lead to ambitious tar gets and 
policy innovations for the world, as well as the first mover advantages for the EU itself. The EU ’s “leadership by 
example” will therefore continue to play an important role as agenda -setter, advocator or normative power in the 
climate change regime. The EU is even now seeking its international leadership in the climate change policy, 
though it faces a lot of internal and external difficulties such as Brexit, US Trump government ’s policy and 
competitive issues, which seem to impede the EU leadership. 
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初期段階ではその野心も乏しく制度的制約も多かっ
























で合意した。中国が議長国となった同年 9 月の G20
杭州サミット首脳声明でもパリ協定早期批准に言及
していた。米国および中国は 2016 年 9 月 3 日に批
准、インドが 10 月 2 日に批准し、55 カ国の批准お
よび批准国の温室効果ガス排出量が世界全体の
55％という発効条件の達成は間近となった。 


























 2016 年 10 月 4 日、EU は、欧州議会の承認を得
てパリ協定を批准した7。翌 5 日、国連はパリ協定の
発効条件が満たされたと発表した8。その結果、パリ



















2.1.  外務理事会 
















めの要素』（“The elements for climate diplomacy 
action in 2016”）を歓迎した。これには今後予定さ
































 2016 年 3 月 2 日、欧州委員会は、『パリからの道』
と題した文書を提出した。パリ協定が EU に意味す
るところについて評価し、約束を実行していくため





































 第 3 に、EU の行動として、低炭素社会への移行
を可能にする環境整備である。ユンカー欧州委員会
ではエネルギー同盟（the Resilient Energy Union 

























Global Climate Change Alliance＋や Africa 
Renewable Energy Initiative など個別の案件
に引き続き取り組んでいく。 
































2.3.  環境理事会 













































EU のリーダーシップを考察する上で EU が公式の
主体として受け入れられていることは基本的事項で
あろう18。 
 上記の形式的な要件を満たした EU が展開するパ
フォーマンスの良し悪しは、何によって左右される
のだろうか。過去の事例から帰納的に、少なくとも

































条約第 21 回締約国会議（COP21）直前に「EU の







































































































































































表１．リーダーシップの認識 2008-2015, 主要アクターの一般的な傾向（％） 
 COP14 COP15 COP16 COP17 COP18 COP19 COP20 COP21 Trend 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008-2015 
リーダーとしての EU 62 46 45 50 51 48 48 41 －21 
リーダーとしての中国 47 48 52 50 48 42 48 54  +7 
リーダーとしての G-77 27 22 19 33 24 25 22 27  ±0 
リーダーとしての米国 27 53 50 52 39 42 52 59  +32 
Total number of respondents=3357. 
【出典】Charles F. Parker, Christer Karlsson and Mattias Hjerpe, “Assessing the European Union’s 
global climate change leadership: from Copenhagen to the Paris agreement”, Journal of European 
Integration, 39(2), 2017, p.245. 
 
然なことであった50。 












たが、その回答は EU、中国、米国の 3 アクターに
集中した52。結果は、前節の記述と概ね一致するも
のであった（表１）53。 
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